





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Bibliographical Introduction to “KANKEN”
YOSHIKAI Naoto
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Doshisha Womenʼs College of Liberal Arts, Special appointment professor
新出『管見』の紹介 （（0）
二
年
十
一
月
２
安
藤
優
一
郎
『
山
本
覚
馬
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
）
二
〇
一
三
年
二
月
３
早
乙
女
貢
『
明
治
の
兄
弟
新
島
八
重
と
山
本
覚
馬
』（
新
人
物
往
来
社
）
二
〇
一
三
年
五
月
４
松
本
健
一
『
山
本
覚
馬
』（
中
公
文
庫
）
二
〇
一
三
年
七
月
５
吉
村
康
『
闇
に
虹
を
か
け
た
生
涯
山
本
覚
馬
伝
』（
本
の
泉
社
）
二
〇
一
三
年
十
一
月
と
出
版
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
読
み
も
の
で
あ
る
か
ら
、
研
究
（
伝
記
）
と
は
一
線
を
画
し
て
お
き
た
い
。
二さ
て
、
唯
一
の
翻
刻
を
掲
載
し
て
い
る
青
山
の
『
山
本
覚
馬
』
は
、
竹
林
熊
彦
の
稿
本
「
覚
馬
伝
」
を
元
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
な
の
で
、
実
際
に
『
管
見
』
を
見
て
翻
刻
し
た
の
は
竹
林
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
だ
か
ら
竹
林
の
稿
本
に
遡
っ
て
調
べ
る
の
が
手
っ
取
り
早
い
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
が
ど
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
（
同
志
社
の
竹
林
文
庫
に
あ
る
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
）。
唯
一
、
竹
林
が
書
い
た
「
盲
目
の
偉
人
山
本
覚
馬
翁
─
管
見
を
読
む
─
」
が
同
志
社
時
報
一
九
一
（
大
正
十
年
十
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（『
追
悼
集
Ⅱ
同
志
社
人
物
誌
』
同
志
社
社
史
資
料
室
に
再
録
）。
そ
こ
に
は
、
近
頃
翁
の
『
管
見
』
な
る
も
の
を
得
て
読
む
。
別
名
を
『
皇
礎
志
』
と
い
ふ
。
十
数
葉
の
写
本
で
、
翁
が
戊
辰
の
変
に
捕
わ
れ
て
薩
摩
屋
敷
（
即
ち
現
在
の
同
志
社
敷
地
）
に
幽
囚
せ
ら
れ
た
と
き
、
同
室
に
監
禁
せ
ら
れ
た
野
沢
鶏
一
氏
に
口
授
し
て
筆
記
せ
し
め
ら
れ
、
訂
正
し
て
薩
摩
の
上
司
に
提
出
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
翁
は
盲
目
で
あ
つ
た
か
ら
字
句
の
修
正
は
唯
聞
き
て
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
し
、
伝
写
の
誤
と
も
思
は
れ
る
個
所
が
あ
つ
て
、
一
読
遂
に
了
解
し
が
た
き
点
が
無
い
で
も
な
い
が
、
滔
々
と
し
て
数
千
言
、
其
の
多
方
面
に
し
て
進
歩
的
な
る
一
驚
を
禁
じ
得
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
、『
管
見
』
の
内
容
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
管
見
』
に
『
皇
礎
志
』
と
い
う
別
称
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
い
っ
た
別
称
の
あ
る
『
管
見
』
は
現
在
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
「
得
て
」
と
あ
る
の
は
、
竹
林
が
入
手
し
た
と
い
う
よ
り
誰
か
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
『
管
見
』
の
成
立
事
情
を
勘
案
す
る
と
、
ま
ず
明
治
政
府
（
薩
摩
藩
主
）
に
提
出
さ
れ
た
原
本
と
も
い
う
べ
き
提
出
本
（
清
書
本
）
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
が
新
政
府
側
で
何
回
も
書
写
さ
れ
て
、
様
々
な
人
に
読
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
原
本
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
転
写
本
の
存
在
す
ら
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ま
ま
、
長
い
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
。
偶
然
、
大
西
友
三
郎
氏
に
よ
っ
て
同
志
社
大
学
の
図
書
館
で
『
管
見
』
の
写
本
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
な
ん
と
昭
和
五
十
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た（（
（
。
そ
の
た
め
こ
の
『
管
見
』
が
い
つ
ご
ろ
同
志
社
に
入
っ
た
の
か
（
い
つ
か
ら
同
志
社
に
あ
っ
た
の
か
）
な
ど
、
詳
し
い
こ
と
は
一
切
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
同
志
社
本
は
「
山
本
覚
馬
建
白
」
と
い
う
書
名
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
二
つ
の
序
文
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
栗
原
只
（
唯
）
一
本
、
醍
醐
忠
順
本
（
慶
応
四
年
八
月
写
）、
島
津
久
徴
本
（
明
治
二
年
六
月
写
）
と
三
度
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
の
明
治
二
年
に
書
写
さ
れ
た
写
本
（
建
白
）
こ
そ
は
、
同
志
社
所
蔵
本
で
あ
る（
そ
れ
以
前
の
栗
原
書
写
本
・
醍
醐
書
写
本
の
所
在
は
未
詳
）。
こ
う
し
て
昭
和
五
十
七
年
ま
で
は
青
山
本
の
翻
刻
で
し
か
『
管
見
』
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
以
降
、
よ
う
や
く
実
際
に
写
本
（
同
志
社
本
）
が
参
照
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
必
然
的
に
両
者
の
比
較
検
討
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
青
山
本
に
は
「
撰
吏
」
項
が
抜
け
て
い
る
な
ど
、
本
文
に
い
さ
さ
か
欠
落
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（（
（
。
そ
れ
と
は
別
に
、
山
本
覚
馬
あ
る
い
は
野
澤
雞
一
の
手
元
に
も
草
稿
本
あ
る
い
は
手
控
え
本
が
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
竹
林
熊
彦
が
見
た
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『
皇
礎
志
』
は
、
あ
る
い
は
こ
ち
ら
の
系
統
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
竹
林
は
原
田
久
美
子
宛
の
手
紙
の
中
に
「
山
本
覚
馬
伝
編
纂
の
過
程
で
新
島
家
に
あ
っ
た
「
山
本
意
見
の
論
文
」
云
々
と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
『
管
見
』
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る（（
（
。
こ
こ
で
新
島
家
と
い
う
の
は
、
新
島
八
重
の
所
持
し
て
い
た
本
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
青
山
本
の
体
裁
は
提
出
本
系
統
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
、
青
山
本
が
竹
林
の
稿
本
の
ま
ま
だ
と
す
る
と
、
竹
林
が
参
照
し
た
も
の
も
提
出
本
系
統
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
い
。
た
だ
し
青
山
が
翻
刻
掲
載
し
て
い
る
『
管
見
』
に
も
序
文
が
付
い
て
い
る
が
、
掲
載
の
順
序
は
同
志
社
本
と
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
提
出
本
と
手
控
え
本
に
大
き
な
相
違
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
伝
存
す
る
写
本
は
一
本
し
か
な
く
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
「
山
本
覚
馬
建
白
」（
本
文
同
筆
か
）
と
な
っ
て
い
る
以
上
、『
管
見
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
正
式
書
名
と
し
て
い
い
の
か
さ
え
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
『
皇
礎
志
』
と
い
う
別
称
の
付
い
た
『
管
見
』
も
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
三と
こ
ろ
で
二
〇
一
八
年
は
明
治
維
新
（
戊
辰
戦
争
）
百
五
十
周
年
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
『
管
見
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
評
価
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
年
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
『
管
見
』
も
書
か
れ
て
か
ら
百
五
十
年
経
過
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
新
た
な
資
料
で
も
出
現
し
な
い
限
り
、
こ
れ
以
上
の
研
究
の
進
展
は
望
め
そ
う
も
な
い
（
膠
着
状
態
）。
そ
う
い
っ
た
中
、
二
〇
一
八
年
に
京
都
の
古
書
店
か
ら
『
管
見
』
の
写
本
が
売
り
に
出
さ
れ
た
。
偶
然
私
の
目
に
留
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
幸
い
に
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
値
段
も
手
ご
ろ
だ
っ
た
の
で
個
人
で
購
入
し
た
。
出
現
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
い
、
私
が
入
手
で
き
た
こ
と
に
は
何
か
運
命
的
な
も
の
を
感
じ
る
。
こ
れ
が
新
出
の
影
月
堂
文
庫
（
吉
海
所
蔵
）
本
『
管
見
』
入
手
の
顛
末
で
あ
る
。
ま
ず
本
文
共
紙
の
第
一
丁
の
右
端
に
「
戊
辰
十
一
月
十
日
達
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
付
い
た
。「
達
」
は
送
り
届
け
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
可
能
性
と
し
て
明
治
元
年
十
一
月
十
日
書
写
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
同
志
社
本
よ
り
八
ヶ
月
前
に
写
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
書
写
年
代
は
そ
れ
よ
り
後
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
新
出
本
の
簡
単
な
書
誌
を
示
し
て
お
き
た
い
。
表
紙
は
な
く
本
文
共
紙
（
楮
紙
）
で
、
墨
付
十
六
丁
が
仮
綴
（
袋
綴
）
に
な
っ
て
い
る
。
一
面
十
二
行
書
き
。
サ
イ
ズ
は
タ
テ
24
・
2
セ
ン
チ
×
ヨ
コ
17
・
1
セ
ン
チ
。
状
態
は
や
や
悪
く
、
上
部
は
水
を
被
っ
て
変
色
し
て
い
る
。
ま
た
部
分
的
に
虫
損
が
あ
る
。
加
え
て
元
の
所
有
者
か
誰
か
が
え
ん
ぴ
つ
で
漢
字
の
読
み
な
ど
を
施
し
て
い
る
。
一
丁
表
に「
管
見
」と
内
題
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く『
管
見
』
の
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
初
に
序
文
風
の
「
小
引
」
が
あ
る
。
そ
の
本
文
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
本
邦
通
信
外
国
の
情
状
を
察
す
る
に
魯
西
亜
日
々
強
大
に
至
る
べ
し
。
近
来
北
蝦
夷
地
を
彼
よ
り
開
拓
。
依
て
去
る
寅
年
元
幕
府
扱
に
て
彼
是
の
経
界
論
に
及
び
し
に
従
来
混
茫
不
毛
の
地
な
れ
ば
各
随
意
に
開
き
所
領
と
せ
ば
天
地
の
道
理
に
相
叶
べ
く
と
彼
議
論
に
て
其
説
行
る
ゝ
の
由
且
先
年
来
箱
館
へ
番
兵
を
置
。
譬
ば
碁
に
先
手
を
下
す
如
し
。
或
人
曽
て
魯
人
と
対
話
せ
し
に
彼
地
球
を
さ
し
て
曰
日
本
も
遂
に
英
（
黄
）
地
に
変
ず
べ
し
と
。
魯
国
は
元
英
（
黄
）
地
に
属
す
る
も
の
な
れ
ば
か
く
云
し
な
り
。
是
に
よ
り
て
是
を
見
れ
ば
我
国
を
併
呑
す
る
の
萌
な
ら
ん
歟
。
去
る
子
年
魯
よ
り
対
州
を
侵
せ
し
に
英
人
の
力
に
て
之
れ
を
取
戻
せ
り
。
英
人
は
上
海
を
根
拠
と
し
支
那
本
邦
と
貿
易
す
。
故
に
対
州
魯
に
属
す
る
時
は
英
の
不
利
也
。
且
魯
英
仏
と
も
我
国
を
覬
覦
す
る
勢
あ
れ
ど
も
必
兵
を
以
て
せ
ず
天
意
人
心
に
基
き
我
弊
に
乗
ず
る
な
る
べ
し
。
元
来
仏
欺
偽
を
以
て
関
東
に
交
れ
ば
英
之
れ
を
西
に
防
ぎ
英
礼
（
私
？
）
意
を
以
て
関
西
に
結
べ
ば
（
仏
）
是
を
東
に
誹
る
。
方
今
仏
の
ナ
ホ
レ
オ
ン
は
前
ナ
ホ
レ
オ
ン
の
甥
に
て
一
共
和
政
治
を
主
張
し
其
君
を
廃
し
其
位
を
奪
ふ
。
誠
実
を
以
て
な
す
に
あ
ら
ず
。
曽
て
魯
よ
り
ト
ル
コ
を
侵
新出『管見』の紹介 （（（）
し
「
セ
ハ
ス
テ
ボ
ル
」
に
戦
時
に
英
仏
ト
ル
コ
を
援
く
。
各
其
国
の
利
不
利
を
謀
て
な
り
。
我
国
彼
の
三
国
と
の
交
際
に
於
て
も
亦
大
に
之
れ
に
類
す
べ
し
。
之
れ
を
防
ひ
で
確
乎
不
易
の
国
是
を
立
富
強
を
致
す
に
し
か
ず
。
国
家
騒
擾
の
際
会
に
乗
ず
れ
ば
変
制
も
仕
易
き
も
の
に
て
追
々
文
明
の
御
政
体
施
行
な
る
べ
し
。
優
国
焦
思
の
余
兼
て
愚
考
の
拙
議
を
述
ぶ
。
然
る
に
眼
力
不
明
不
能
執
筆
依
て
人
を
雇
て
之
れ
を
認
。
疎
漏
杜
撰
多
け
れ
ば
只
識
者
の
取
捨
を
待
而
己
慶
応
四
年
戊
辰
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
覚
馬
文
末
に
は
覚
馬
の
目
が
見
え
な
い
た
め
、
人
に
頼
ん
で
口
述
筆
記
さ
せ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
（
今
の
と
こ
ろ
『
管
見
』
に
野
澤
雞
一
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）。
そ
し
て
原
本
成
立
の
年
次
が
「
慶
応
四
年
戊
辰
五
月
」
と
記
さ
れ
、
最
後
に
署
名
が
あ
る
。
以
下
、
政
権
・
議
事
院
・
学
校･
変
制
・
撰
吏
・
国
体･
建
国
術
・
製
鉄
法
・
貨
幣
・
衣
食
・
女
学
・
平
均
法
・
醸
酒
法
・
条
約
・
軍
艦
国
律
・
港
制
・
救
民
・
髪
制
・
変
仏
法
・
商
律
・
時
法
・
暦
法
・
官
医
と
、
二
十
三
項
目
の
見
出
し
と
本
文
が
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
最
末
尾
に
「
以
上　
終
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
新
出
本
は
完
本
と
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
項
目
の
配
列
は
、
同
志
社
本
と
完
全
に
一
致
し
て
い
た
。
た
だ
し
同
志
社
本
の
最
初
に
あ
る
二
つ
の
序
文
が
な
い
の
で
、
こ
れ
こ
そ
手
控
え
系
統
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
提
出
・
手
控
え
と
い
う
分
類
で
は
な
く
、
単
純
に
序
文
の
有
無
で
分
け
る
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
初
に
「
政
体
」（
青
山
本
）
で
は
な
く
「
政
権
」
と
あ
る
こ
と
、「
撰
吏
」
が
項
目
と
し
て
独
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
志
社
本
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
「
変
制
」・「
撰
吏
」
も
翻
刻
し
て
お
く
の
で
、
比
較
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
変
制
皇
国
の
大
本
御
建
直
し
に
付
て
は
大
平
澆
季
の
風
習
を
脱
し
一
新
不
易
の
制
度
御
変
革
な
る
べ
し
。
君
は
億
兆
蒼
生
の
父
母
た
る
も
の
な
れ
ば
強
て
民
を
束
縛
せ
ず
各
天
稟
の
才
力
を
伸
生
活
を
遂
し
む
る
に
在
り
。
格
法
を
改
む
る
も
譬
ば
人
の
年
に
寄
り
教
を
施
す
如
く
国
の
開
く
る
の
遅
速
に
随
ひ
能
く
人
情
に
基
き
緩
急
も
有
る
事
な
れ
ば
或
は
一
月
に
変
じ
或
は
三
月
に
し
て
改
或
は
沿
習
し
て
漸
々
定
る
事
も
あ
り
て
遂
に
其
令
一
定
し
て
文
明
の
政
治
四
境
に
達
す
べ
し
。
又
人
民
勧
懲
の
為
に
新
聞
紙
を
作
り
遍
く
人
に
告
し
ら
し
む
べ
し
。撰
吏
「
フ
ロ
イ
ス
ノ
「
レ
ー
マ
ン
曽
て
余
に
書
を
贈
り
て
曰
日
本
は
猾
吏
多
く
し
て
吏
の
給
料
も
少
く
故
に
吏
を
減
能
者
を
挙
げ
給
を
増
し
与
ふ
べ
し
。
又
蒸
気
道
伝
信
機
な
る
を
製
し
別
行
に
労
を
省
き
事
有
る
時
は
糧
米
兵
器
輸
送
或
は
軍
を
催
す
も
速
に
弁
ず
べ
く
常
に
津
港
に
艤
る
船
を
尽
く
外
国
制
を
用
ひ
和
製
の
船
よ
り
は
賦
を
多
く
出
さ
し
む
べ
し
。
さ
す
れ
ば
自
ら
外
国
製
と
変
ず
べ
し
。
士
に
至
て
は
無
能
由
遊
懦
の
者
多
く
徒
ら
に
刀
剣
を
帯
し
農
工
商
を
侮
蔑
し
却
て
三
民
に
依
て
生
活
る
事
を
し
ら
ず
此
等
は
尤
政
治
の
悪
弊
也
。
且
刀
剣
も
古
来
国
俗
の
佩
る
事
に
て
無
益
に
も
あ
ら
ざ
れ
ど
も
要
用
の
器
に
も
あ
ら
ず
。
追
々
国
の
開
く
る
に
随
ひ
之
を
廃
止
す
る
も
可
な
ら
ん
歟
云
々
。
此
説
的
当
也
。
先
は
人
材
を
抽
擢
し
国
是
を
定
む
べ
し
。
四な
お
竹
林
氏
は
「
翁
は
盲
目
で
あ
つ
た
か
ら
字
句
の
修
正
は
唯
聞
き
て
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
し
、
伝
写
の
誤
と
も
思
は
れ
る
個
所
が
あ
つ
て
、
一
読
遂
に
了
解
し
が
た
き
点
が
無
い
で
も
な
い
」
と
、
写
本
の
不
備
に
言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
影
月
堂
本
に
も
不
備
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
私
が
見
つ
け
た
の
で
は
な
く
、
写
本
の
中
に
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
救
民
」
項
の
末
尾
近
く
の
上
部
余
白
に
、「
此
半
行
読
得
難
シ
暫
ク
元
書
ニ
従
フ
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
の
行
は
、
と
ミ
云
ん
（
遊
女
場
へ
行
事
な
か
れ
と
云
也
）
こ
と
礼
れ
ば
少
く
理
に
戻
れ
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如
く
な
れ
ど
も
と
あ
っ
て
、
前
半
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
同
志
社
本
で
見
る
と
、
と
異
る
（
遊
女
場
へ
行
事
な
か
れ
と
い
ふ
也
）
事
な
れ
ば
少
く
理
に
戻
れ
る
如
く
な
れ
ど
も
と
あ
っ
て
（
青
山
本
も
同
じ
）、
恐
ら
く
意
味
不
明
個
所
は
「
異
」
を
読
み
誤
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
下
の
「
礼
」
は
「
な
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
ま
た
最
後
の
「
官
医
」
項
に
は
二
箇
所
に
「
本
ノ
マ
マ
」
と
い
う
傍
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
不
待
其
渇
」
の
「
渇
」
に
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
同
志
社
本
で
見
る
と
「
論
」
と
あ
る
の
で
、「
論
」
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
「
是
迄
緒
て
御
用
ひ
ず
」
の
「
緒
」
に
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
同
志
社
本
で
見
る
と
「
是
を
お
き
」
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
是
迄
之
を
用
ひ
ず
」
の
誤
写
か
と
判
断
し
た
。
そ
の
他
、「
官
医
」
に
は
誤
写
が
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
改
め
て
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
参
考
ま
で
に
影
月
堂
本
で
「
女
学
」
の
項
目
の
翻
刻
を
あ
げ
て
お
く
。
国
家
を
治
る
は
人
材
に
よ
る
事
な
れ
ば
、
是
を
育
す
る
緊
要
な
り
。
日
本
・
支
那
は
婦
人
に
学
問
を
教
へ
ず
。
自
今
已
後
男
子
と
同
じ
く
学
ば
す
べ
し
。
夫
婦
と
も
精
神
十
分
の
智
を
尽
す
も
の
な
れ
ば
、
其
子
は
親
に
優
り
ま
た
其
子
も
親
に
優
り
、
追
々
俊
傑
を
生
る
其
理
也
。
童
子
は
婦
人
（
に
）
関
す
る
事
多
け
れ
ば
婦
人
賢
に
し
て
教
ゆ
と
愚
に
し
て
育
す
る
と
は
其
違
ひ
甚
し
。
夫
れ
女
は
性
質
沈
密
の
も
の
な
れ
ば
其
性
に
叶
ふ
学
術
国
体
へ
関
る
も
の
を
撰
み
教
ゆ
べ
し
。
且
才
女
は
猶
学
ば
す
べ
し
。
こ
こ
に
大
き
な
本
文
異
同
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
な
が
ら
、
同
志
社
本
で
「
洗
密
」「
考
な
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
新
出
本
の
「
沈
密
」「
も
の
な
れ
ば
」
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
女
性
に
も
学
問
を
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
当
時
の
他
の
政
策
（
例
え
ば
赤
松
小
三
郎
）
に
は
見
ら
れ
な
い
覚
馬
独
自
の
も
の
ら
し
い
。
こ
の
進
ん
だ
考
え
が
、
後
に
京
都
府
立
女
紅
場
の
新
設
に
反
映
さ
れ
、
ま
た
新
島
襄
・
八
重
と
協
力
し
て
の
同
志
社
女
学
校
の
開
校
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
覚
馬
の
『
管
見
』
は
、
同
志
社
女
子
大
学
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
全
国
の
女
子
大
学
（
女
学
校
）
始
発
の
契
機
と
し
て
非
常
に
大
事
な
文
献
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
新
出
写
本
は
現
在
知
ら
れ
て
い
る
『
管
見
』
の
二
番
目
の
写
本
で
あ
り
、
序
文
が
な
い
こ
と（
ス
リ
ム
化
あ
る
い
は
シ
ン
プ
ル
に
な
っ
て
い
る
）
で
『
管
見
』
と
い
う
書
名
に
適
う
最
初
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
ま
た『
管
見
』は
転
写
さ
れ
て
い
る
間
に
誤
写
が
増
え
て
い
る
の
で
、
相
互
に
比
較
・
校
合
・
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
本
書
の
資
料
的
価
値
は
十
分
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
明
治
維
新
（
戊
辰
戦
争
）
百
五
十
周
年
に
ふ
さ
わ
し
い
資
料
の
出
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
『
管
見
』
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
書
写
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
後
も
新
出
写
本
が
出
現
す
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
特
に
島
津
藩
主
に
提
出
さ
れ
た
原
本
は
、
ど
こ
か
に
眠
っ
て
い
る
（
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
）
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
機
に
、『
管
見
』
を
含
め
た
山
本
覚
馬
の
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
望
み
た
い（（
（
。
〔
付
録
〕
参
考
ま
で
に
、『
管
見
』
に
関
す
る
論
文
な
ど
を
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
つ
か
っ
た
。
目
立
た
な
い
も
の
の
、
河
野
氏
の
『
山
本
覚
馬
・
新
島
八
重
兄
妹
の
生
涯
』
及
び
宮
崎
十
三
八
氏
の
『
会
津
人
の
書
く
戊
辰
戦
争
』
に
は
同
志
社
本
『
管
見
』
の
翻
刻
が
再
録
さ
れ
て
い
る
。
最
近
は
竹
内
氏
が
精
力
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
赤
松
小
三
郎
の
重
要
性
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
伊
東
氏
や
平
山
氏
の
論
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
平
山
氏
は
諭
吉
の
『
西
洋
事
情
』
か
ら
の
影
響
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
管
見
』
は
覚
馬
一
人
で
考
え
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
先
人
・
同
輩
た
ち
の
進
ん
だ
考
え
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
目
の
不
自
由
な
覚
馬
が
、
幽
閉
さ
れ
て
い
る
最
中
に
口
述
筆
記
を
さ
せ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
あ
る
ま
新出『管見』の紹介 （（（）
い
。
薩
摩
藩
に
し
て
も
、
敗
者
が
書
い
た
建
白
書
を
よ
く
ぞ
取
り
上
げ
て
く
れ
た
も
の
だ
。
１
竹
林
熊
彦
氏
「
盲
目
の
偉
人
山
本
覚
馬
翁
─
管
見
を
読
む
─
」
同
志
社
時
報
一
九
一
・
大
正
十
年
十
月
２
青
山
霞
村
氏
『
山
本
覚
馬
』（
同
志
社
）
昭
和
三
年
十
二
月
３
青
山
霞
村
氏
・
杉
井
六
郎
氏
『
改
訂
増
補
山
本
覚
馬
伝
』（
京
都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
）
昭
和
五
一
年
九
月
（
再
版
平
成
二
五
年
二
月
宮
帯
出
版
社
）
４
大
西
友
三
郎
氏
「
山
本
覚
馬
の
建
白
書
『
管
見
』
の
写
本
に
つ
い
て
」
び
ぶ
り
お
て
か
三
二
・
昭
和
五
七
年
十
月
５
大
西
友
三
郎
氏
「
山
本
覚
馬
の
建
白
書
─
「
管
見
」
の
写
本
に
つ
い
て
─
」
新
島
研
究
六
六
・
昭
和
五
九
年
五
月
（
４
の
再
録
）
６
河
野
仁
昭
氏
『
山
本
覚
馬
・
新
島
八
重
兄
妹
の
生
涯
』（
同
志
社
）
平
成
元
年
五
月
（
改
訂
版
平
成
四
年
五
月
）
７
宮
崎
十
三
八
氏
「
京
都
の
山
本
覚
馬
「
管
見
」
解
説
」『
会
津
人
の
書
く
戊
辰
戦
争
』（
恒
文
社
）
平
成
五
年
十
一
月
８
波
村
雪
穂
氏
『
盲
目
の
管
見
』（
彩
図
社
ぶ
ん
り
き
文
庫
）
平
成
一
七
年
三
月
９
伊
東
成
郎
氏
「
異
才
・
赤
松
の
遺
志
を
継
ぎ
、
幽
閉
中
に
示
し
た
渾
身
の
建
白
書
『
管
見
』
と
は
」
歴
史
街
道
四
・
平
成
二
五
年
四
月
10
平
山
洋
氏
『
西
洋
事
情
』
の
衝
撃
と
日
本
人
─
赤
松
「
口
上
書
」・
龍
馬
「
八
策
」・
天
皇
「
誓
文
」・
覚
馬
「
管
見
」
等
へ
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
─
』
（
常
葉
叢
書kindle
版
）
平
成
二
五
年
六
月
11
竹
内
力
雄
氏「
管
見
」─
覚
馬
の
め
ざ
し
た
も
の
」歴
史
読
本
五
八
─
七
・
平
成
二
五
年
七
月
12
松
尾
宗
次
「
山
本
覚
馬
が
『
管
見
』
で
願
っ
た
「
製
鉄
」
を
め
ぐ
っ
て
」
金
属
83
─
32
・
平
成
二
五
年
十
二
月
13
竹
内
力
雄
氏
「
山
本
覚
馬
覚
え
書
（
五
）
─
「
管
見
」
を
中
心
に
─
」
同
志
社
談
叢
三
四
・
平
成
二
六
年
三
月
14
竹
内
力
雄
氏
『
山
本
覚
馬
建
白
（
管
見
）』（
蒼
穹
社
）
平
成
二
六
年
三
月
15
平
山
洋
氏
『「
福
沢
諭
吉
」
と
は
誰
か
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
平
成
二
九
年
十
一
月
16
吉
海
直
人
「
山
本
覚
馬
の
『
管
見
』
に
つ
い
て
─
「
国
体
」
を
中
心
に
─
」
『
学
徒
出
陣
75
年
私
学
と
兵
役
─
同
志
社
の
学
徒
出
陣
図
録
』
平
成
三
〇
年
十
一
月
・
同
志
社
所
蔵
の
「
山
本
覚
馬
建
白
」
は
同
志
社
大
学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
あ
る
い
は
Ｊ
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
の
「
山
本
覚
馬
建
白
」（312.1/Y
7
）
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
追
記
〕
影
月
堂
本
『
管
見
』
は
、
ハ
リ
ス
理
化
学
館
同
志
社
ギ
ャ
ラ
リ
ー
第
一
六
回
企
画
展
「
学
徒
出
陣
七
十
五
年
私
学
と
兵
役
─
同
志
社
の
学
徒
出
陣
」（
二
〇
一
八
年
十
一
月
一
日
～
十
二
月
二
十
二
日
）
に
展
示
さ
れ
た
。
〔
追
記
２
〕
か
つ
て
古
書
店
の
目
録
に
「
山
本
覚
馬
建
白
書
他
維
新
資
料
ノ
一
括
」
が
出
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
当
時
は
覚
馬
へ
の
関
心
が
薄
く
、
ま
た
値
段
が
二
十
四
万
円
と
高
価
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
見
送
っ
て
し
ま
っ
た
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク
に
貼
り
付
け
た
目
録
に
は
、「
山
本
覚
馬
建
白
／
慶
応
四
年
五
月
」・
「
建
言
集
一
／
慶
応
三
ヨ
リ
明
治
元
年
」・「
雑
集
／
元
治
元
年
八
月
ヨ
リ
」・「
千
代
田
廼
冬
枯
／
慶
応
三
年
ヨ
リ
明
治
元
年
」
の
計
四
冊
が
写
真
入
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
。「
山
本
覚
馬
建
白
」は
同
志
社
本
の
親
本
か
親
本
の
写
し
の
よ
う
に
見
え
る
。
も
っ
と
早
く
覚
馬
に
注
目
し
て
い
れ
ば
と
後
悔
し
て
い
る
。
〔
追
記
3
〕
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
京
都
ク
ル
ー
ズ
～
平
成
の
京
雀
～
」
と
い
う
ブ
ロ
グ
に
は
、「
山
本
覚
馬
建
白
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
二
〇
一
二
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
〇
一
三
年
二
月
一
日
ま
で
、
実
に
三
十
五
回
を
超
え
る
連
載
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第36巻　2019年（（（）
〈
注
〉
（
1
）
青
山
霞
村
氏
・
杉
井
六
郎
氏
『
改
訂
増
補
山
本
覚
馬
伝
』
の
「
幽
囚
」
に
は
「
小
松
帯
刀
、
西
郷
隆
盛
ら
は
先
生
と
面
識
が
あ
り
、
こ
の「
管
見
」を
一
読
し
て
す
っ
か
り
敬
服
し
、
特
に
命
じ
て
厚
く
待
遇
さ
れ
た
。
の
ち
仙
台
藩
邸
の
病
院
に
移
さ
れ
、
初
め
て
岩
倉
具
視
公
と
面
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。」（
58
頁
）
と
あ
り
、
薩
摩
藩
の
小
松
帯
刀
や
西
郷
隆
盛
が
読
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
青
山
本
の
「
時
勢
之
儀
に
付
拙
見
申
上
候
書
付
」
の
中
に
、
昨
卯
六
月
私
儀
赤
松
小
三
郎
を
以
御
藩
小
松
氏
西
郷
氏
え
其
段
申
述
候
処
御
同
意
に
付
幕
府
監
察
え
も
申
談
候
得
共
更
に
取
合
不
申
猶
夫
是
奔
走
周
旋
罷
在
候
処

云
々
と
あ
る
の
で
、
こ
の
記
事
を
『
管
見
』
の
こ
と
と
混
同
さ
れ
て
広
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
（
）
覚
馬
を
推
薦
し
た
の
は
京
都
府
大
参
事
だ
っ
た
河
田
佐
久
馬
（
元
鳥
取
藩
士
）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
槇
村
正
直
に
引
き
継
が
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
顧
問
と
い
う
の
も
大
雑
把
で
、
実
の
と
こ
ろ
は
勧
業
御
用
掛
の
お
雇
い
（
嘱
託
）
と
い
う
身
分
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
（
）
大
西
友
三
郎
氏
「
山
本
覚
馬
の
建
白
書
『
管
見
』
の
写
本
に
つ
い
て
」
び
ぶ
り
お
て
か
三
二
・
昭
和
五
七
年
十
月
（
（
）
た
と
え
ば
竹
内
力
雄
氏
「
山
本
覚
馬
覚
え
書
（
五
）
─
「
管
見
」
を
中
心
に
─
」
同
志
社
談
叢
三
四
・
平
成
二
六
年
三
月
な
ど
。
（
（
）
注
（
３
）
に
同
じ
。
（
（
）
同
志
社
英
学
校
の
設
立
に
際
し
て
、
山
本
覚
馬
の
存
在
は
も
っ
と
顕
彰
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
同
志
社
」
と
い
う
名
前
は
覚
馬
が
名
付
け
た
も
の
だ
し
、
敷
地
（
薩
摩
藩
邸
跡
地
）
に
し
て
も
覚
馬
（
京
都
府
）
か
ら
譲
り
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。
同
志
社
の
み
な
ら
ず
京
都
府
も
、
明
治
期
の
急
速
な
復
興
の
中
心
人
物
と
し
て
、
覚
馬
の
こ
と
を
も
っ
と
顕
彰
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
京
都
に
と
っ
て
覚
馬
は
、
初
代
京
都
府
議
会
議
長
や
二
代
目
京
都
商
工
会
議
所
会
頭
も
務
め
て
い
る
大
恩
人
で
も
あ
る
。
そ
し
て
会
津
若
松
市
も
、
京
都
の
復
興
に
努
め
た
覚
馬
を
、
元
会
津
藩
士
の
活
躍
と
し
て
再
評
価
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
明
治
期
に
お
け
る
京
都
で
、
覚
馬
が
会
津
藩
の
人
々
を
ど
れ
だ
け
雇
用
し
て
い
た
か
、
是
非
検
証
し
て
い
た
だ
き
た
い
。『
管
見
』
が
そ
の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
新出『管見』の紹介 （（（）
〔図版 1〕『管見』一丁表
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〔図版 3〕『管見』九丁裏・十丁表（女学）
〔図版 2〕『管見』一丁裏・二丁表（山本覚馬）
新出『管見』の紹介 （（8）
〔図版 4〕『管見』十六丁裏
